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ESR measurements of Mn2+ ions in PbTe crystals have been performed by the 
V-band ESR spectrometer over the temperature range 2-300 K. The manganese 
concentrations of the samples were between 0.06 and 2.96 atomic percent. The 
linewidths ~H which were studied as a function of temperature and manganese 
concentration， were mainly explained in terms of the Korringa relaxation and 
the spin-spin interaction. The linewidths of the higher concentration samples 



















































































表1 用いた PbTe結品 (PTと略記〉および SnTe結品 (ST)の諸パラメータ;記号付)
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試料 MK-2-PT-C (ロ)(0.06 at. %Mn)に対する
ESR波形を示す。この波形は完全な吸収曲線となっ
図4 4.2Kにおける PbTe:Mn2+(0.06at. %) 
のESR信号























の4.2:Kにおける ESR信号を示す。 Mn濃度0.6at. 
%の試料では1本の吸収線の中にわずかに HFS線が
観測されたが， 1.20 at. %以上の試料では完全に 1本
の吸収線になった。また.PbTe結晶よりもキャリア
数の多いために比較的 ESR信号が出にくい SnTe
(Mn:0.88 at. %)結晶の ESR信号も 77Kと4.2K
で観測できた。なお， PbTeの場合には“as-grown"
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